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Evaluation of Apple Content with Monoclonal Antibodies 
Specific to Lipid Transfer Protein
Fumiko Okazaki, Yukie Yamaguchi, Miyuki Nakamura,
Junko Hirose, Hiroshi Narita
In order to establish evaluation system for apple content in foods, monoclonal antibodies were raised 
against apple lipid transfer protein (LTP).   A sandwich-type of enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) 
was developed by using two of the five monoclonal antibodies obtained.   This ELISA showed a practical 
working range of 0.03-10 ng/mL for apple LTP and no cross-reactivity with other fruits tested except plum. 
LTP could be determined with this ELISA in peel selectively and in foods with apple labeling such as apple 
juice, vegetable juice and even in curry roux.























































































後抗原10 μg を含むPBS（150 mmol/L 塩化ナトリウ
















た。この細胞を40 mL の HAT 培地（4 ×10-7 mol/L 
アミノプテリン ,1.6 ×10-5  mol/L チミジン ,および1 
×10-4  mol/Lヒポキサンチンを含む血清添加培地）
に懸濁し，96穴プレート4枚に分注し，湿度100％，




















































ELISA 用 96 穴マイクロプレート（NUNC）に 5
μg/mL抗リンゴLTP mAbを50μL添加し，37℃で 1
時間放置後，1%BSA/PBSによりブロッキングした。













































   	 






















リンゴ CM 吸着画分を，セファデックス G50 を用
いたゲルろ過クロマトグラフィーにかけ，LTP の精
製を行った。








































































を 用 い て 還 元 状 態 に お け る SDS-PAGE を 行 い，




















ク質量では0.1%）であり，濃度に換算すると1 ～ 2 
mg/g である。リンゴ果実の LTP 定量結果を約 10



















































表１　抗リンゴ LTP サンドイッチ ELISA の
果物間の交差反応性
サンドイッチ ELISA の果物間の交差反応性を，各




















食品中の LTP 含量をサンドイッチ ELISA で定量し，
食品 1g あるいは 1ml 当たりの LTP 量で示した。
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‐ ：検出限界以下
表３　部位別リンゴ LTP の定量 
リンゴを皮と可食部に分けて抽出し，それぞれの
LTP 含量をサンドイッチ ELISA で定量し，皮，可
食部それぞれ 1 g 当たりの LTP 量で示した。
